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امللخ�ص

يهدف التعليم املعماري �إلى تخريج معماريني ذوي قدرات تالئم �سوق العمل ،وت�سهم امل�ساقات الدرا�سية
يف ت�شكيل الفكر املعماري للطلبة ،وتعلمه تراث بالده ،كما ي�سهم التقدم التكنولوجي احلايل ال�سريع
يف و�سائل االت�صال يف اطالع الطلبة على امل�شاريع العاملية احلديثة وت�أثرهم بها .تهدف هذه الدرا�سة
معرفة مدى ت�أثر الطلبة باملوروث الثقايف املعماري ،ودرا�سة مرتكزات العملية التعليمية مقابل العوامل
التي ت�ؤثر على توجهات الفكر لدى املعماريني وامل�صممني الداخليني يف كل من مدينتي غزة وع ّمان.
وت�ستخدم الدرا�سة ثالث �أدوات :ا�ستبانة توزع على عينة ع�شوائية من املعماريني وامل�صممني الداخليني
من خريجي الأعوام � 2010إلى  ،2015حتليل ت�أثر م�شاريع التخرج لل�سنوات الأخرية باملوروث الثقايف
العمراين ،وحتليل اخلطط الدرا�سية لق�سمي العمارة والت�صميم الداخلي .وقد خل�صت الدرا�سة �إلى �أن
اخلطط الدرا�سية للجامعات املعنية حتتوي يف و�صف بع�ض م�ساقاتها على مفاهيم العمارة الرتاثية،
و�أن ن�سبة توجه الطلبة يف م�شاريع تخرجهم نحو ا�ستخدام مفردات وم�ضمون املوروث الرتاثي
العمراين قليلة ،و�أن �أفراد العينة �أكرث ت�أييداً ل�ضرورة احلفاظ على العمارة الرتاثية ،وات�ضح �أن �أهم
العوامل التي ت�ؤثر على التوجهات الفكرية لهم هي :تلبية احتياجات امل�ستخدم ،واالطالع على م�شاريع
عاملية وعربية .وهذا ي�ؤكد ت�أثري العوملة الكبري.
الكلمات املفتاحية :التعليم املعماري ،املوروث الثقايف ،اال�ستدامة ،احلفاظ ،الت�صميم الداخلي.
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Abstract
University architectural education aims to graduate architects with abilities and potentials
that fulfil the demands of the labor market. The university study plans contribute significantly
to the formation of the students’ architectural thinking and provide them with the necessary
knowledge of the heritage of their country. In addition, the rapid advance in communication
technology gives them the chance to be exposed to and affected by modern global projects.
This study aims to measure the extent to which students are affected by the urban cultural
heritage and to investigate underlying principles of the educational process and factors that
influence the orientations of thought among architects and interior designers in both Gaza
and Amman cities. The study uses three tools: a questionnaire distributed to a random
sample of architects and interior designers who graduated in the years from 2010 to 2015,
analysis of graduation projects prepared in recent years and were based on urban cultural
heritage, and analysis of the academic plans of the department of architecture and the
department of interior design. The research concluded that the academic plans include
few courses only that present conceptions of traditional architecture. Furthermore, few
students utilized traditional concepts and elements in their graduation projects. Most of
the questionnaire respondents support the need to preserve the traditional architecture.
The study shows that the most important dynamics that affect the intellectual trends of the
respondents are: the need to meet the demands of the users and the exposure to regional
and international projects—the last confirms the significant impact globalization has on
respondent architects’ choices.
Keywords: Architectural Education, Cultural Heritage, Sustainability, Preservation, Interior
Design.

، وعلم االقت�صاد، كعلم االجتماع:الإن�سانية
: و�أموراً بيئية،وعلوم الإ�سكان وتخطيط المدن
 بالإ�ضافة �إلى. والت�شمي�س، والحرارة،كالتهوية
تطور �أنظمة التركيبات ال�صحية والميكانيكية
 وفي �ضوء هذا التعاظم والتزايد،ًتطوراً كبيرا
من علوم �شتى بد�أت العمارة التراثية ورموزها في
)2009(  وقد �أو�ضح الحزمي،ًالتراجع تدريجيا
�أن كل كيان ح�ضاري يطور عمرانه الخا�ص به
 ويرتكز،بما يتوافق مع معتقداته و�أ�سلوب حياته
 وال بد من،على جذور قوية م�ستمدة من ما�ضيه
العمل على �إحياء الطابع المعماري في المباني
الحديثة ب�إدخال عنا�صر معمارية من العمارة
.التراثية في المدن العربية ذات التراث العمراني
وتعتبر العوامل التراثية من �أهم عوامل

المقدمة
تعتبر فترة التعليم الجامعي ركيزة هامة
للت�أثير على الم�صمم المعماري خا�صة في
 والتي �ستظهر �آثارها،�سنوات التخرج الأولى
على مخرجات المعماري في ت�صميماته �أثناء
 ف�إن التعليم، وكما العلوم الأخرى.وبعد الدرا�سة
المعماري يتطور مع التقدم التكنولوجي في
 كما،مناهجه وطرق تدري�سه وحتى �إخراجه
�أنه يت�أثـ ــر بالعال ـ ــم من حولنـ ـ ــا في ظل زمـن
.العولمة
وقد اعتمد الم�صممون الأوائل على اال�ستفادة
 واهتم قدماء،من الطبيعة بخاماتها و�ألوانها
 وتطور،المعماريين بدرا�سة الحرف وتدري�سه
التعليم المعماري بعدها لي�شمل �أجزا ًء من العلوم
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والمحلي ،حيث تعتبر ذاكرة الهوية والتاريخ
فيما يلي عر�ض مخت�صر للدرا�سات ال�سابقة
وحامية ثقافة الأمم ،وم�صدراً من م�صادرها
االقت�صادية؛ لذا يرى الباحث �أهمية درا�ستها التي تناولت العمارة التراثية والعملية التعليمية
وت�أملها واال�ستفادة منها في الت�صميمات في �أق�سام العمارة والت�صميم الداخلي.
المعا�صرة لإحياء تراث الأجداد والذاكرة مفهوم العمارة التراثية و�أهميتها
الثقافية للأمة.
قبل الخو�ض في �أهمية العمارة التراثية
م�شكلة الدرا�سة
ومفرداتها لطلبة وخريجي العمارة والت�صميم
ُ
أق�سام
�
في
الثقافية
الم�ساقات
قلة و�ضعف
الداخلي البد من مراجعة �أدبية لما كتب عن
العمارة والت�صميم الداخلي والتي تهتم بالعمارة العمارة التراثية ومنها الإ�سالمية التي ت�شكل
التراثية ومفرداتها وفل�سفتها الثقافية والعلمية .هوية للكثير من المجتمعات العربية ،وباعتبار �أن
مما ينعك�س بدوره على قلة الإنتاج المعماري العمارة الإ�سالمية هوية وجذور �أ�صيلة للأمة،
المرتبط بالعمارة التراثية المحلية وجنوح فال بد للهوية من تاريخ يوثقها.
العمارة المحلية نحو االغتراب نتيجة التطور
يتميز الموروث المعماري العربي بثروة
والحداثة.
فكرية تعك�س الفكر الإ�سالمي ،حيث ا�ستطاع هذا
�أهمية الدرا�سة
الفكر قولبة العنا�صر المعمارية من الح�ضارات
تنمية الفكر التراثي لدى دار�سي الأق�سام القديمة في ت�شكيل جديد يتناغم مع المفاهيم
المعمارية مما ي�سهم في� :إحياء العمارة التراثية ،والفل�سفة التي جاء بها؛ ف�أ�صبحت له �صفات
و�إنتاج عمارة حديثة ذات �سمات تراثية منا�سبة خا�صة به تتواكب مع متطلبات الحياة والنا�س
ومرتبطة بالبيئة المحلية المحيطة ،وحفظ والبيئة المحيطة عبر مختلف الع�صور ،وقد
هوية الأمة.
ناف�س هذا الفكر �أحدث النظريات في الت�صميم
والجمال ،وتميزت هذه العمارة بطابع وحلول
�أ�سئلة الدرا�سة
هل تلقى العمارة التراثية االهتمام الكافي ت�صميمية متفردة ومميزة في الجانبين الوظيفي
في العملية التعليمية ومخرجاتها بما ي�سهم في والجمالي (كبريت .)2000 ،كما �أ�شار كبريت �إلى
�ضرورة درا�سة هذا التراث بحلوله الوظيفية في
حفظ الموروث الثقافي والمعماري؟
معالجة الف�ضاءات الداخلية للعمارة العربية
1.1ما العوامل التي ت�ؤثر على توجهات التفكير التراثية لإظهار مزاياه و�أهميته.
لدى خريجي الهند�سة المعمارية والت�صميم
�إن الح�ضارات تن�ش�أ عادة من خالل مجموعة
الداخلي؟
من التفاعالت بين عدة عوامل مثل :المنطقة
2.2ما �أهم مرتكزات العملية التعليمية في الجغرافية ،والمناخ ،والثقافة ،والدين،
الخطط الدرا�سية من وجهة نظر الطلبة؟ واالقت�صاد ،وغيرها ،وقد كان الطابع المعماري
3.3هل تحتاج الم�ساقات التعليمية المعمارية على مر الزمان انعكا�سا للبيئة الح�ضارية ال�سائدة
�إلى التطوير بما ينتج م�صممين محليين في المنطقة في كل مرحلة من مراحل التاريخ،
مهتمين بالموروث الثقافي المعماري في وتظهر �أهمية العمارة التراثية في ارتباطها
وتفاعلها مع الجوانب التالية:
ت�صميماتهم؟
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الجوانب البيئية:

المجتمع (�أكبر.)1992 ،

البيئية للعمارة في المدن التراثية العربية ومنها:
التوجيه للداخل نحو فناء ،وتقليل الفتحات
على الخارج وتغطيتها بم�شربيات للخ�صو�صية،
وحماية الفناء بجدران لتقليل �أثر الإ�شعاع
ال�شم�سي ،وقلة ن�سبة م�ساحة الفراغات الخارجية
وهي ال�شوارع مقارنة بالفراغات الداخلية وهي
البيوت ،وا�ستخدام المالقف وال�شخ�شيخة
للأمور المناخية .وهنا نرى �أن لي�س كل ما كان
قديماً يبقى منا�سباً لتقليده واقتبا�سه حديثا،
فعرو�ض ال�شوارع -على �سبيل المثال -مع اختراع
و�سائل النقل الحديثة لم تعد منا�سبة ،والتو�سع
الأفقي في ظل غالء الأرا�ضي ومحدوديتها �أي�ضا
يعتبرح ً
ال غير اقت�صادياً ،ولكن يبقى م�ضمون
التفاعل مع الجوانب البيئية هو الأهم.

لقد كان للعامل الديني �أثراً كبيراً في ت�صميم
المباني التراثية بجميع �أنواعها ،وبالأخ�ص في
ت�صميم البيوت ،حيث �أثر في �إ�ضفاء خ�صائ�ص �أ�سا�سية
وتف�صيلية للبيت العربي التقليدي ،بالإ�ضافة �إلى
�إبراز الهوية الإ�سالمية التي تميزه عن �أي بيت في
الح�ضارات الأخرى .لقد كان للدين الإ�سالمي �أثر في
تنظيم حياة المجتمع في �أدق الأمور ،كما نظم �سلوك
الإن�سان والمجتمع داخل البيت وخارجه؛ حتى �أ�صبح
البيت العربي يو�صف بال�صفة الإ�سالمية انطالقاً من
هذا الأثر ،وا�شتمل على مجموعة من العنا�صرمثل:
المدخل المنك�سر والأفنية الداخلية التي توفر
الخ�صو�صية لأهل البيت(الريحاوي.)1999 ،
وفي �سياق الحفاظ على الم�ضمون التراثي في
العمارة يظهر ال�شكل ( )1ح ًال من �أحد الطالبات في
الم�ستوى الثالث لعمارة �سكنية متعددة الطوابق يت�ضح
فيه الحر�ص على الخ�صو�صية للمداخل ،وتوفير
فكرة االنفتاح على الفناء الداخلي التراثية،حيث تم
توفيرمكان ل�شرفة مت�سعة تكون بمثابة حديقة خا�صة
�صغيرة لكل �شقة في كل طابق تطل عليها فراغات
حيوية بال�شقة.

ع ّرف الحزمي ()2009عدداً من المالمح الجوانب الدينية:

الجوانب االجتماعية والثقافية

ال �شك �أن المباني في الزمن القديم م ّثلت
انعكا�سا للحياة االجتماعية والقيم الدينية
واالجتماعية والبيئة الإقليمية ،وقد �أ�شار
الحزمي (� )2009إلى �أن هناك ت�شابها في كثير من
المفردات في العمارة العربية التراثية نتج عن
ت�شابه في القيم االجتماعية والبيئة الجغرافية
�أحيانا� ،إال �أن هناك لكل منطقة خ�صو�صيتها
الثقافية التي �أدت �إلى بع�ض االختالفات.
ُتعتبر فكرة ت�صميم البيت التراثي عامة انعكا�سا
للمتطلبات االجتماعية ،فكل �أ�شكاله وعنا�صره
متوافقة ومن�سجمة مع احتياجات ومتطلبات الحياة
االجتماعية للأ�سرة العربية ومعتقداتها و�أفكارها
وعاداتها وتقاليدها� .إن للعالقات االجتماعية دورا
في �إعطاء ت�شكيل معماري خا�ص يتوافق مع كل
مجتمع من المجتمعات ،ويعطيه �شخ�صيته وي�شكل
هويته .كما �أن تحقيق الراحة والخ�صو�صية والأمان
ل�ساكني هذه البيوت هدف هام للمعماري العربي
الم�سلم ،بالإ�ضافة �إلى االهتمام بالروابط الأ�سرية
داخل البيت الواحد وبالروابط االجتماعية داخل
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والأزمنة ،وانتقال من حال �إلى حال ،وكما يكون
ذلك في الأ�شخا�ص والأوقات والأم�صار ،فكذلك
يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول».
وعن العوامل التي �أثرت على التغيير في نمط
البناء في القرن الع�شرين �أ�شارت ميخائيل ()2004
�إلى دور كل من :زيادة عدد ال�سكان ،ومحاولة
تقليد الحياة الغربية ،و�أن المنازل التراثية ذات
الفناء لم تعد اقت�صادية� ،إ�ضافة �إلى ظهور قوانين
البناء الجديدة التي تلزم بارتدادات خارجية،
�شكل  :1نموذج من �شقق �سكنية معا�صرة تحتوي وظهور التكنولوجيا الحديثة .وفيما يلي تف�صيل
لأهم العوامل التي ذكرتها الأدبيات في الت�أثير
على فكرة ت�شبه الفناء الخا�ص.
�أه ��م العوام ��ل الت ��ي �أث ��رت عل ��ى نم ��ط على تطور نمط البناء في العالم العربي ،والتي
البن ��اء التراث ��ي كم ��وروث ثقاف ��ي ف ��ي ت�ؤثر بدورها على اختيارات و�أ�ساليب الم�صممين
والمعماريين �أثناء ت�صميمهم.
الق ��رن الع�ش ��رين

عرف الحزمي ( )2009النمط العمراني «ب�أنه التكنولوجي���ا و�أثره���ا عل���ى العم���اره
مجموعة من الخ�صائ�ص البيئية واالجتماعية المعا�ص ��رة

واالقت�صادية والثقافية التي تتفاعل معا؛ فينتج
عنها النمط �أو الطابع المعماري الذي يتنوع
بتنوع وتعدد تلك الخ�صائ�ص» .وال �شك �أن هناك
�سمات بيئية واجتماعية واقت�صادية قد جمعت
البالد العربية في زمن حكم الدول الإ�سالمية
المتتابعة وجعلت وجود بع�ض الخ�صائ�ص
الم�شتركة للعمارة العربية ،وقد ا�ستفاد الم�صمم
الم�سلم قديماً من الح�ضارات في البالد التي
فتحها الم�سلمون بما ال يتعار�ض مع ثقافته
وحياته االجتماعية واالقت�صادية� ،أما حديثا،
فقد �أ�صبح التغيير والتطور غالباً هدفاً ال يرتبط
بالثقافة المحلية �أو الحياة االجتماعية ،وفي
ظل العولمة والتطور التكنولوجي الهائل دخل
الإنترنت لمعظم البيوت؛ فانت�شرت المعلومات
وذابت الحدود الجغرافية ،وازداد التفاعل
والتوا�صل ،و�أ�صبح ال�سفر للخارج �أكثر �سهولة.
وقد �أكد فكرة التطور والتغيير ابن خلدون
(� .1976ص )46:بقوله�« :إن �أحوال العالم والأمم
وعوائدهم ونحلهم ال تدوم على وتيرة واحدة
ومنهاج م�ستقر� ،إنما هو اختالف على الأيام

لقد ارتبط البناء قديماً بمواد البناء المحلية،
واعتمد على القدرات المحلية في البناء والإن�شاء،
وال �شك �أن هذا الخيار كان هو المتاح في ذلك
الوقت؛ فلم تكن هناك الإمكانات المتاحة اليوم
من ت�صنيع وا�ستيراد لمواد البناء ،بالإ�ضافة �إلى
تطور الخامات الم�ستخدمة في البناء والتي
�ساعدت على ت�سهيل عملية البناء والت�شكيل فيه.
وفي �إ�شارة �إلى �أثر التكنولوجيا على تطور المدن،
فقد �أو�ضح (� )Al Olofi ,2007أن البيئة المعمارية
الحديثة قد غاب عنها االن�سجام والتكامل،
وغلب عليها النزعة نحو الفردية الذاتية لكل
مبنى ،كما بعدت ال�شوارع عن المقيا�س الإن�ساني،
و�أ�صبحت ال�ساحات تقاطعات طرق لل�سيارات،
ولي�س للإن�سان بخالف الوحدة في نمط البناء
قديماً واحترام المقيا�س الإن�ساني .ورغم �أن هذا
الر�أي �صحيحاً في كثير من الأماكن ف�إنه ال يعني
�إغفال و�سائل النقل الحديثة ،و�إنما محاولة الحد
من ا�ستخدامها حيثما �أمكن ،كذلك فهو ال يعني
عدم التوجه نحو الر�أ�سية في البناء ،فهذا التوجه
�أ�صبح من ال�ضروريات في بع�ض الدول �أو المدن
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ال�صغيرة ذات الكثافة ال�سكانية العالية ،بالإ�ضافة
�إلى �أنه يقلل من تكاليف البنية التحتية.
كما �أ�شار (� )Eldemery ,2009أن التطور في
الأ�ساليب المعمارية نجم عن التقدم التكنولوجي
الذي بات عملية م�ستمرة للتطور واالنت�شار،
وله الف�ضل في النمو العمراني ال�سريع ،و�أن
التكنولوجيا واالتجاهات الحديثة في العمارة ال
غنى عنها ،ولكن ال بد من ح�سن ا�ستخدامها ك�أداة
لتحقيق المحلية والحفاظ على هوية المكان
بطرق جديدة تنا�سب الزمن الحالي وتتناغم مع
البيئة العمرانية وال تبدو منف�صلة وبعيدة عن
الما�ضي.
وهناك �أمثلة على ذلك منها :القباب المتحركة
في الم�سجد النبوي (�شكل  ،)2والمظالت
الم�ستقاة من خيام البيئة ال�سعودية ال�صحراوية
في �ساحته(�شكل  ،)3حيث ا�ستخدام التكنولوجيا
الحديثة كمعالجات بيئية ال يتعار�ض مع المبني
الأ�صلي التقليدي ،فقد تم ا�ستخدام القباب
المك�سوة بخ�شب مزخرف بزخارف هند�سية،
وكذلك المظالت ب�أعمدتها وغطائها ذي اللون
الرملي المزخرف باللون الأزرق بزخارف هند�سية
تتناغم لوناً و�شك ً
ال مع الم�سجد القديم .لقد كان
هناك عدد من الحلول الممكنة وفق التكنولوجيا
الحديثة ،ولكن هذا الحل ذا ال�صلة بتاريخ المكان
وبيئته وثقافته وح�ضارته يعتبر الأن�سب.
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�شكل :3مظالت الم�سجد النبوي.

البلديات والقوانين البناء المحلية
المعا�صرة
�أكد الحزمي (� )2009أن الن�سيج العمراني
المت�صل القديم هو نمط تخطيطي ال ينا�سب
متطلبات المدن العربية الحديثة ،وفي هذا
�إ�شارة �إلى �أثر قوانين البناء الحديثة ،حيث ال
يمكن �إغفال �أثر البلديات والقوانين المحلية
على نمط البناء ،وباعتبار �صناع القرار هم من
�أبناء المجتمع؛ فال بد �أن تنبع القوانين من
الثقافة المحلية و�أن تنا�سب الحياة االجتماعية،
وقد كان المحت�سب يقوم بهذا الدور في العمارة
الإ�سالمية قديماً .وفي ر�صد لأثر قوانين
البناء الحالية �أ�شارعيد ويو�سف (� )2001إلى �أن
قوانين االرتدادات الأمامية والخلفية والجانبية
للمباني تمنع غالباً �إمكانية ا�ستخدام فناء داخل
ينظراً لعدم كفاية الم�ساحة المتبقية بعد ترك
االرتدادات التي قد ت�صل �أحيانا �إلى % ٦٠من
م�ساحة قطعة الأر�ض.

العامل االقت�صادي و�أثره على العمارة
المعا�صرة

�شكل :2القباب المتحركة في الم�سجد النبوي.

�إن التوجه نحو الر�أ�سية حديثاً �سواء في
التعليم المعماري �أو في الواقع العملي قد ارتبط
بعدة �أمور ربما �أهمها العامل االقت�صادي المرتبط
بغالء �أ�سعار الأرا�ضي نتيجة محدوديتها في مكان
كقطاع غزة وع ّمان ،وهذا من ناحية �أخرى يرتبط
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يدعو �إلى �إعادة التفكير في النظريات وال�سيا�سات
االجتماعية الحالية .وال �شك �أن ت�أثير العولمة
امتد لطالب العمارة كما المعماريين ،وهنا ال بد
من مراجعة للعملية التعليمية.

بمفاهيم اال�ستدامة التي تعاظم الحديث عنها في
الع�صر الحديث ،وازداد االهتمام بها في التعليم
المعماري ،وقد ا�ستخدمت المباني متعددة
الطوابق ب�شكل محدود في العمارة الإ�سالمية
كالوكاالت بل وتعدد اال�ستخدام الوظيفي فيها مكونات العملية التعليمية الجامعية
بين ال�سكن والتجارة،
الطوابق.وهذا ما نراه اليوم في ودورهافي تكوين اتجاهات الطلبة
المباني متعددة
�إن �ﺇﻋﺩﺍﺩ معماريين ﺫوﻱ كفاءة عالية
العولمة
لال�ستمرار بنجاح ﻓﻲ ممار�سة مهنة تعي�ش
للعولمة دور كبير في جعل التكنولوجيا تطوراً م�ستمراً و�سريعاً يعد هدفاً رئي�ساً للتعليم
الحديثة في متناول الجميع معرفة وتطبيقاً ،ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ �ضمن جو من ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ�ﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
وقد �أو�ضح (� )Eldemery ,2009أن العولمة العالية ﺍﻟﺘﻲ انتقلت من الم�ستويين ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
تعني لبع�ض المعماريين طريقة للتوحيد تعم ﻭﺍ�ﻹﻗﻠﻴﻤﻲ �ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـ�ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ولإعداد ﻫﺫﺍ
العالم عبر و�سائل الإعالم وثقافات الزبائن ،ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ والم�صمم الداخلي ﺍﻟﺫﻱ تخرجه
والمخرج النهائي عمارة مت�شابهة في كل مكان ﺍﻟﻤ�ﺅ�ﺴ�ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ لي�صبح نموذجاً يفتخر
تفقد �أي مكان هويته الأ�صلية ،و�أ�ضاف الدمري به؛ ينبغي العمل على التطوير الم�ستمر لتحقيق
�أن المدينة العربية الحالية تعي�ش في حالة �أعلى م�ستويات التعليم الجامعي .وتت�ضمن
�صراع بين القيم التراثية والأفكار الم�ستوردة ،ﻋﻤﻠﻴﺔ التعليم ب�صورة عامة العديد من الأن�شطة
وقد بد�أت تفقد �صورتها المحلية وقدرتها على مثل :تنمية العقل ،وتحفيز التفكير ،و�صقل وبناء
�أن تفي باحتياجاتها الخا�صة نتيجة ا�ستيراد ﺍﻟ�ﺸﺨـ�ﺼﻴﺔ ،واكت�ساب ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ العملية.
الأ�شكال المعمارية الغربية البعيدة عن الثقافة
ويتبع التعليم المعماري في كل الجامعات
العربية والحياة االجتماعية للعرب،
با�ستثناء �أنظمتها من حيث تنوع م�ساقاته بين :متطلبات
بع�ض الحاالت الناجحة التي ربطت بين المحلية
والعالمية حيث طورت عمارة محلية تنا�سب الجامعة ،والكلية ،والتخ�ص�ص ،بالإ�ضافة الحتواء
زمانها ومكانها .و�صنف هذه المحاوالت �إلى الكثير من الم�ساقات على �شقين :نظري وعملي،
ثالثة �أنواع :الأول يحاول البحث عن الإقليمية ووجود فترة تدريب خالل ال�سنوات الأخيرة
في الإطار الدولي ،والثاني يحاول �إحياء العمارة من التعليم المعماري .ووفقاً للمن�سي ()2015
التراثية ،والثالث يبتدع �أنواع تقليدية في �أ�شكال ف�إن العملية التعليمية الم�ؤثرة على طريقة
تفكير الطلبة تتكون من :الم�ساقات الدرا�سية،
حديثة.
و�أ�ساليب التدري�س واتجاهات المدر�سين ،والبيئة
و�أ�شار(� )Eldemery,2009إلى �أن هناك والفراغات التعليمية وتهتم هذه الدرا�سة
ا�ستيرادا اليوم لمفردات نمطية غربية في بالمكونين الأول والثاني.
المباني ،وهذا يعود العتبارها تمنح المبنى �شك ً
ال
مميزاً ،ومظهراً من مظاهر التقدم ،وتوجها الم�ساقات الدرا�سية
رغم قوة العوامل ال�سابقة الذكر -في بند
نحو الم�ستقبل ،حيث يعي�ش معماريو ال�شرق
الأو�سط حالة من ال�صراع بين الثقافة والدين العوامل التي �أثرت على تراجع �سمات البناء
في ال�شرق وطريقة الغرب ،وهذا بدوره �أثر على التقليدي كموروث ثقافي في القرن الع�شرين-
التعاطي مع العمارة المحلية ال�سائدة ،وكل هذا في الت�أثير على المعماريين ،ف�إن الن�ش�أة تبد�أ من
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مرحلة التعليم ،وال �شك �أن المبادئ التي تغر�س
في هذه المرحلة ت�شكل حجر �أ�سا�س لما بعدها،
حيث ي�شكل ارتباط المحتوى التعليمي بثقافة
البلد وقيمه االجتماعية وم�شاكلها و�إمكاناتها
قيمة �أ�سا�سية ،وبالن�سبة للتعليم المعماري
فهناك بع�ض الم�ساقات التي ت�شكل قاعدة لعر�ض
العمارة المحلية والتراثية كم�ساق تاريخ العمارة
�أو م�س ـ ـ ـ ــاق الحفاظ المعماري� ،إال �أن كاف ـ ــة
م�ساقات الت�صمي ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب�ساعاتها الأكـ ــثر تعتـ ــبر
موجهاً هاماً للطلب ـ ـ ــة في م�شاريعهـ ــم .وقد �أ�ش ـ ــار
(� )Sagdic and Kosova ,2013إلى قيمة
درا�سة تاريخ العمارة لطلبة العمارة والت�صميم،
و�أو�ضح �أن المباني التاريخية ذات قدرة كبيرة على
الجذب والت�أثير ،فهناك �أمثلة لمبانٍ معا�صرة
لها �أ�صول في التاريخ المعماري ومنها :ال�شكل
الهرمي الزجاجي في متحف اللوفر الذي يرتبط
ب�شكل �أهرامات الجيزة بم�صر ،كما �أكد �أنه يكاد
يكون م�ستحيل ت�صميم ت�شكيل معماري جديد
دون �أن تكون له عالقة بت�شكيل قديم ،وهذا �إن
دل على �شيء ف�إنما يدل على قوة العمارة القديمة
بحيث ال زالت مرجعاً لكثير من المعماريين
العرب المعا�صرين كح�سن فتحي  ،ورا�سم بدران
وجعفر طوقان وغيرهم.
وقد �أكد ()Ulusoy and Kuyrukcu ,2012
على �أهمية العمارة التراثية في التعليم المعماري
من خالل ر�صد تجربة تعليم غير ر�سمي لطلبة
العمارة في �أحد الجامعات التركية من �أجل
م�شاهدة المالمح التراثية للبلدة ،وتحليل
معلومات تراثية وثقافية للبلدة ولزيادة الوعي
بالتراث العمراني.
ويعتبر م�ساق الحفاظ المعماري من
الم�ساقات الداعمة للعمارة التراثية وقيمتها
و�أهمية الحفاظ عليها وا�ستلهام قيم معمارية
منها ،وهناك من الدرا�سات ما تعر�ض القتراح
منهجية تعليمية تربط م�ساقا من م�ساقات ق�سم
العمارة بالحفاظ على التراث المعماري وهو
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ما ن�شرته ( ، )Embaby ,2013حيث �أو�ضحت
طريقة جديدة لتعليم الحفاظ على المباني
الأثرية تربط الأفكار النظرية بالممار�سة
العملية على مباني موجودة بالفعل ،وبمعرفة
للنظريات الدولية في الحفاظ على المباني
التراثية ،وتفاعل مع المتطلبات واالحتياجات
الع�صرية لم�ستخدمي المبنى .وكانت النتيجة
التغلب على الفجوة الموجودة عادة في م�ساقات
الحفاظ المعماري بين الجوانب النظرية
والممار�سة العملية في �ضوء التحديات المحلية
والعالمية.

�أ�ساليب التدري�س واتجاهات المدر�سين
�أ�سل ـ ـ ــوب التدريـ ـ ــ�س يرتبط بالم�ساق
كما ورد فيمـ ـ ـ ـ ــا ت ــم طرحه ف ـ ــي درا�ستـ ــي كل
م ـ ـ ـ ـ ــن (،)Ulusoy and Kuyrukcu ,2012
و( )Embaby ,2013فـ ـ ـ ــي البنـ ــد ال�سـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــق.
واتجاهات المدر�سين ترتبط بالجامعات التي
در�سوا بها وباطالعاتهم وتنقالتهم ،كما �أن لها
دوراً كبيراً في توجيه وتكوين �أفكار الطلبة من
النواحي الت�صميمية ،والغالبية العظمى من
�أوائل المعماريين من حاملي درجة الدكتوراه
وال�شهادات العليا هم خريجو جامعات غربية
ت�أثروا بالح�ضارة الغربية واتجاهاتها وهذا
�أثر بدوره على اتجاهاتهم التعليمية لطالبهم
و�أعمالهم الت�صميمية نحو ت�شكيل عمارة معا�صرة
وحديثة.
وتواجه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ تطوير ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭمناهجه
تحديات كبيرة؛ تعد �أكثر �صعوبة من مجرد
ﺍ�ﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ �ﺃﻭ ﺍ�ﺴﺘﻌﺎﺭﺓ لوائح ومناهج جاهزة خارجية،
بهدف االبتعاد ﻋﻥ التقليد ،لمجرد التغيير الذي
يعتبر بعيداً ﻋﻥ �أ�س�س التعليم .ويو�ضح �إبراهيم
( )1989في درا�سة له �إلى وجود انق�سام فكري
بين مناهج ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
مع �أهمية خ�صو�صية ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ
الإ�سالمية ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ العربية ،كما يو�ضح
�ﺃﻥ �أ�س�س تقويم الإنتاج ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ للطالب �أثناء
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درا�سته تبعاً ﻟﻘﺩﺭﺍته ﺍﻟﺘﺤ�ﺼﻴﻠﻴﺔ تحتاج ركائز
ﻋﻠﻤﻴﺔ ،و�أن معظم مناهج التعليم ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ العربية ال توفر �ﺃ�ﺴ�ﺱ التقويم ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ المو�ضوعي .وي�ضيف �ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
تحتاج ﻋﺭ�ﺽ تاريخ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ الإ�سالمية من وجهة
عقائدية ﻭﻟﻴ�ﺱ من الناحية ﺍﻟ�ﺸﻜﻠية فقط حتى
يمكن ا�ستخال�ص القيم الثابتة ﺍﻟﺘﻲ من الممكن
�أن ي�ستفاد منها على المدى البعيد مهما تغير
الزمان �أو المكان وحتى يمكن تحديد الخ�صائ�ص
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ بتغير ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ والزمان.
ويظه ـ ـ ــر ج ـ ـ ــدول ( )1نتائـ ـ ــج درا�سـ ـ ــة
( )Brisibe & Daminabo,2015حول اهتمام
طلبة التخرج في مرحلة البكالوريو�س في جامعة
جو�س بنيجيريا ،باختيار م�شاريع ذات عالقة
بالعمارة التراثية ،حيث يتبين من الجدول
ت�ضا�ؤل اهتمام الطلبة في ال�سنوات الأخيرة بهذه
الم�شاريع ويبرره الباحث بارتباط ذلك بتقنيات
وطرق التدري�س.

ويحر�ص بع�ض المعماريين -العاملين
في الحقل التعليمي -في تدري�سهم لم�ساقات
الت�صميم على توجيه طالبهم نحو الإبداع
الذي يعتمد على �إنتاج عمل مميز �شك ً
ال ،وقد
�أ�شار (� )Eldemery ,2009إلى �أن الرغبة في
�إنجاز عمل مبدع ومميز تدفع المعماريين
�أحياناً �إلى البعد عن العمارة المحلية .وقد
يف�سر ذلك ب�أن العمارة المحلية عمارة م�ألوفة
للمجتمع ،والت�صميم في فلكها لن ينتج جديداً
مبدعاً من وجهة نظرهم ،وفي المقابل يجدون
الجديد والغريب في العمارة الغربية عبر العالم،
والمتاحة للجميع في زماننا ،وقد ين�سى البع�ض
�أو يتنا�سى القيم الثقافية والمجتمعية والبيئية
المحليه �أثناء ذلك.
وقد �أظهرت نتائج درا�سة الراوي ()1994
حول اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ومقررات التعليم ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ �أﻥ مناهج التعليم
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ تتبع توجهاً مهنياً يوفق بين منهجي
اال�ستدالل ﻭﺍﻻ�ﺴﺘﻘﺭﺍﺀ با�ستراتيجية تعتمد
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جدول ()1
المعلومات المتوفرة من ق�سم العمارة في جامعة جو�س بنيجيريا
حول اهتمام الطالب بالعمارة التراثية.
ال�سنة

عدد الطلبة

عدد الطلبة املهتمني بالعمارة الرتاثية ن�سبة املهتمني بالعمارة الرتاثية %

1985/86

31

14

45

1986/87

27

12

44.4

1995/96

57

20

35

2002/03

50

3

6

2005/06

104

19

18

المرجع)Brisibe and Daminabo, 2015( :

البلقاء للبحوث والدرا�سات

96

جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة ،ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية ،املجلد ( )21العدد

�أ�ساليب التحليل ،والتركيب ،ﻭﺍﻟﺤﺩ�ﺱ ،وﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ،
و�ﺃﻭ�ضحت الدرا�سة عدم وجود اختالف في
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﻴﺔ بين الجامعات من حيث
�أهدافها ،بل �إنها تختلف ب�أ�ﺴﻠﻭب تدري�سها
للطلبة ﻭﻓﻲ ﻁﺭيقة عر�ضها لمقرر الت�صميم من
خالل توزيعها ﻋﻠﻰ المراحل الدرا�سية ﻭﺍﻟﺘﺘﺎبع
المنطقي ﻟﻤ�ﺴﺘﻭياﺕ تدﺭي�س ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ خالل
�سنوات ﺍﻟﺩﺭﺍ�سة .و�أظهرت الدرا�سة �أن �أ�سلوب
التدري�س هو الأهم؛ حيث �أن المدر�س من خالل
ا�ستخدامه �أ�ساليب و�إ�ستراتيجيات مختلفة
و�إبداعية في التدري�س يكون له الأثر الأكبر
في تحقيق الأهداف المرجوة من المقررات؛
مما يحفز الطلبة على الإبداع واالبتكار في
ت�صاميمهم.
وبعيداً عن مكونات العملية التعليمية الأول
والثاني ،فهناك عامل �إ�ضافي يخت�ص بالطلبة
�أنف�سهم وهو االطالع الخارجي والتوا�صل مع
معماريين عرب ومحليين معا�صريين �أعادوا
�إحياء الموروث الثقافي في م�شاريعهم ،ومن
ه�ؤالء بع�ض المعماريين المعا�صرين من
الأردن الذين ردوا االعتبار لمفهوم الموروث
الثقافي عبر النظر �إليه من زوايا مختلفة،
مثل :جعفر طوقان ،ورا�سم بدران ،وبالل حماد،
ونمرالبيطار ،و�أيمن زعيتر ،ووائل الم�صري،
وهم الأكثر ا�ستخداماً للموروث الثقافي في
العديد من المباني ال�سكنية والعامة ،ويعر�ض
�شكل ( )4نماذج لأعمال م .وائل الم�صري
(�أبوغنيمة ،حداد ،وال�شبول .)2012 ،ويجب
�إظهار هذا الحراك المعماري لتوجيه �سيا�سات
م�ستقبل الهوية المعمارية في الأردن ،من
خالل التوا�صل المبا�شر مع الطلبة المقبلين
على التخرج لتوجيههم نحو بناء �أفكار وم�شاريع
�إبداعية ذات هوية ثقافية ب�صيغة ع�صرية في
الم�ستقبل.

�شكل  .4بع�ض من �أعمال م .وائل الم�صري التي
�أعادت �إحياء الموروث الثقافي
الم�صدر:

(2018 )2

https://www.facebook.com/Wael-Al-Masri/Planners Architects-128600357349126

منهجية الدرا�سة
تتعدد �أق�سام العمارة في بلدان الوطن العربي،
بل وتتعدد في البلد الواحد ،وقد اقت�صرت الدرا�سة
العملية التحليلية على بلدي الباحثتين :المملكة
الأردنية الها�شمية ،وفل�سطين ،بينما �شملت
الدرا�سة النظرية على تجارب البلدان الأخرى.
وت�شتمل الدرا�سة على جزء نظري يعر�ض ن�ش�أة
وتطور التعليم المعماري في البلدين .وت�ستخدم
ثالث �أدوات هي :تحليل الخطط التدري�سية
لق�سمي العمارة والت�صميم الداخلي في عدة
جامعات في منطقتي الدرا�سة ،وتحليل عدد من
م�شاريع التخرج من نف�س الجامعات لل�سنوات
الأخيرة ،وا�ستبانة وزعت على عينة ع�شوائية
من خريجي وخريجات الهند�سة المعمارية
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والت�صميم الداخلي ،وفيما يلي تف�صيل ذلك:
تم تحليل الخطط التدري�سية لق�سمي العمارة
والت�صميم الداخلي من جامعتين من فل�سطين
هما :الجامعة الإ�سالمية بغزة وهي �أكبر جامعات
قطاع غزة و�أقدمها في افتتاح ق�سم هند�سة
معمارية ،وجامعة النجاح الوطنية بنابل�س �أكبر
جامعات ال�ضفة الغربية من حيث عدد الطالب،
وجامعتين من المملكة الأردنية الها�شمية من
�أقدم الجامعات الحكومية والخا�صة وهما:
الجامعة الأردنية وجامعة عمان الأهلية .و�أما
الأداة الثانية فقد تم تحليل مدى ت�أثر م�شاريع
التخرج بالموروث الثقافي العمراني لما توفر
من م�شاريع التخرج للعامين،2016-2015 :
و 2015-2014من نف�س الجامعات.
�أما اال�ستبانة فقد وزعت على عينة ع�شوائية
من مجتمع الدرا�سة وهو خريجو �أق�سام العمارة
والت�صميم الداخلي لأعوام من  2010وحتى
 2016من جامعتين من فل�سطين ،هما الجامعة
الإ�سالمية بغزة ،ويبلغ عدد الخريجين منها
لهذه الفترة  447مهند�سا ومهند�سة معماريين،
وجامعة النجاح الوطنية ويبلغ عدد خريجيها
لهذه الفترة  321مهند�سا ومهند�سة معماريين،
وجامعتين من المملكة الأردنية الها�شمية هما:
الجامعة الأردنية ويبلغ عدد الخريجين منها
لهذه الفترة ما يقارب  720مهند�سا ومهند�سة
من ق�سمي العمارة والت�صميم الداخلي ،وجامعة
ع ّمان الأهلية ويبلغ عدد الخريجين منها
لهذه الفترة ما يقارب  600مهند�سا ومهند�سة
من ق�سمي العمارة والت�صميم الداخلي .وقد
وزعت اال�ستبانة �إلكترونياً عبر مواقع التوا�صل
االجتماعي ب�إعالنات على مواقع خريجي العمارة
في الجامعات المعنية ،وبر�سائل �إلكترونية خا�صة
لعدد كبير منهم ،وعبر مواقع بع�ض نقابات

المهند�سين ،وكان عدد اال�ستبانات المعب�أة 236
موزعة كالتالي :من الجامعة الإ�سالمية بغزة
تم ا�ستالم  89ا�ستبانة بن�سبة  %19.9من مجتمع
الدرا�سة ،ومن جامعة النجاح الوطنية تم ا�ستالم
 41ا�ستبانة بن�سبة  % 12.7من مجتمع الدرا�سة،
ومن الجامعة الأردنية تم ا�ستالم  38ا�ستبانة
بن�سبة %5.2من مجتمع الدرا�سة ،ومن جامعة
ع ّمان الأهلية تم ا�ستالم  68ا�ستبانة بن�سبة
 %11.3من مجتمع الدرا�سة.
وتنق�سم اال�ستبانة �إلى �أربعة �أجزاء :الأول
منها معلومات �شخ�صية ،والثاني يقي�س مدى
ت�أثر الطلبة في ت�صميم م�شاريعهم خالل فترة
درا�ستهم �أو بعد تخرجهم بالموروث الثقافي
المعماري بخم�س درجات تتدرج من  1وتمثل غير
موافق �أبداً �إلى  5وتمثل موافق جداً� ،أما الثالث
فيهدف �إلى تحديد العوامل التي تركزعليها
العملية التعليمية في الجامعات ويقا�س بنف�س
درجات ال�س�ؤال الثاني ،ويعرف الأخير قوة ت�أثير
مجموعة من العوامل على ت�صميم المعماريين
والم�صممين الداخليين لم�شاريعهم ويقا�س
بخم�س درجات تتدرج من  1وتمثل الي�ؤثر �إلى 5
وتمثل ي�ؤثر كثيراً جداً .وقد تم تحكيم اال�ستبانة
من قبل خم�سة مخت�صين �أكاديميين.

النتائج

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت ثالث
�أدوات هي :تحليل الخطط الدرا�سية لأق�سام
العمارة والت�صميم الداخلي ،وتحليل م�شاريع
التخرج ،وتحليل ا�ستبانة ا�ستهدفت الخريجين
من الجامعات المعنية.
تحليل الخطط الدرا�سية :قبل تحليل
الخطط يل ـ ــزم تقديـ ـ ــم �أهم �أق�سـ ـ ـ ـ ــام العم ـ ـ ــارة في
فل�سطيـ ـ ــن والأردن .وهـ ــي مف�صلة فـ ـ ــي ج ـ ـ ــدول
(.)2
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جدول ()2
تحليل الخطط الدرا�سية وعالقتها بمفردات التراث
اجلامعة

امل�ساقات ذات العالقة
عدد
عدد
عدد
عدد �ساعات
بالرتاث
ال�ساعات
عدد �ساعات �ساعات
التخ�ص�ص
ال�ساعات
ن�سبتها
الكلية متطلبات متطلبات
التخ�ص�ص عدد
أ�سا�سية
ل
ا
ل�ساعات
اجلامعة الكلية
االختيارية �ساعاتها التخ�ص�ص

اجلامعة الإ�سالمية

173

37

21

103

12

13

11.3%

جامعة النجاح الوطنية

173

26

21

114

12

14

11 %

اجلامعة الأردنية «ق�سم العمارة»

174

27

23

103

21

14

11.3%

جامعة ع ّمان الأهلية «تخ�ص�ص عمارة»

166

27

33

 95+5م�ساندة

6

12

11.3%

اجلامعة الأردنية «م�سار الت�صميم الداخلي»

132

27

24

72

9

9

11.1%

جامعة عمّان الأهلية «تخ�ص�ص ت�صميم داخلي»

135

27

21

 66+15م�ساندة

6

12

12.4%

بد�أ التعليم المعماري في فل�سطين في
عام1981 /1980في جامعة النجاح الوطنية،
تلتها جامعة بيرزيت في عام  1989ثم الجامعة
الإ�سالمية بغزة عام  ،1993ثم جامعة بوليتكنك
فل�سطين بالخليل عام  .1995وقد ت�أ�س�س ق�سم
العمارة بالجامعة الإ�سالمية بغزة عام 1993
و�ضمن �أهدافه «الحفاظ على الهوية المعمارية
المحلية وال�شخ�صية الفل�سطينية المتم�سكة
بالمبادئ والثقافة الإ�سالمية» .ويدر�س الطالب
� 173ساعة معتمدة.
بد�أ التعليم المعماري في الأردن حين
�صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على ت�أ�سي�س
ق�سم هند�سة العمارة �ضمن كلية الهند�سة
والتكنولوجيا في عام  ،1974حيث بد�أ التدري�س
في الكلية عام  ،1976-1975وهو �أول ق�سم في
الأردن �ضمن الجامعة الأردنية التي ت�أ�س�ست
في العام  1962ك�أول جامعة �أردنية حكومية.
وفي العام الحالي � 2016أ�صبح هناك  19ق�سماً
للهند�سة المعمارية في مختلف الجامعات
الأردنية الحكومية والخا�صة .وال يت�ضمن ق�سم
هند�سة العمارة في الجامعة الأردنية في �أهدافه
�أي ا�شارة �إلى العمارة التراثية .وت�شتمل الخطة
الدرا�سية لق�سم العمارة في الجامعة الأردنية

على � 174ساعة معتمدة .وت�أ�س�س م�سار الت�صميم
الداخلي في الجامعة الأردنية �سنة  ،2002وهو
تابع لق�سم الفنون الب�صرية في كلية الفنون
والت�صميم ،وال يت�ضمن في �أهدافه �أي �إ�شارة �إلى
العمارة التراثية .وت�شتمل الخطة الدرا�سية على
� 132ساعة معتمدة.
وقد ت�أ�س�ست �أول جامعه خا�صة في الأردن
عام  1990وهي جامعة عمان الأهلية ،وت�أ�س�س
ق�سم هند�سة العمارة فيها عام  ،2008ومن �أهدافه
تطوير قدرات الطلبة على حل الم�شاكل ومواكبة
متطلبات التنمية الح�ضرية والمحافظة على
التراث .حيث �أظهرت الخطة الدرا�سية �أن
الطلبة يحتاجون لإتمام متطلبات تخرجهم
�إلى � 166ساعة معتمدة .والق�سم الآخر في كلية
العمارة والت�صميم بجامعة ع ّمان الأهلية هو
ق�سم الت�صميم الداخلي ،والذي ت�أ�س�س في عام
 2000وال يت�ضمن في �أهدافه �أي ا�شارة �إلى
العمارة التراثية .وت�شتمل الخطة الدرا�سية على
� 135ساعة معتمدة .وفيما يلي تحليل للخطط
الدرا�سية:
من خالل و�صف الم�ساقات في الجامعة
الإ�سالمية بغزة وجد �أن الم�ساقات الإجبارية التي
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تتعر�ض للعمارة التراثية هي :تاريخ العمارة ،2
تخطيط عمراني  ،2مبادئ الت�صميم المعماري
والبيئي ،وتعادل � 10ساعات معتمدة ،وبع�ض
الم�ساقات االختيارية وهي :عمارة فل�سطينية،
والحفاظ المعماري ،وزخارف وفنون �إ�سالمية
وتعادل � 9ساعات معتمدة .ويتوقع �أن يدر�س الخريج
�أحدها ،فيكون المجموع � 13ساعة معتمدة من �أ�صل
� 115ساعة تخ�ص�ص بن�سبة  %11.3في الجامعة
الإ�سالمية لم�ساقات ذات عالقة بالتراث (�صفحة
ق�سم الهند�سة المعمارية بالجامعة الإ�سالمية بغزة،
 .)2016وفي جامعة النجاح الوطنية بنابل�س وجد �أن
الم�ساقات الإجبارية التي تتعر�ض للعمارة التراثية،
هي :م�ساق تاريخ عمارة ،1والعمارة الفل�سطينية،1
والعمارة في العالم الإ�سالمي  ،1وت�صميم معماري 5
الذي يركز على كيفية التعامل مع م�شاكل الت�صميم
في بيئة تاريخية تراثية ،وتعادل � 12ساعة معتمدة،
وثالثة متطلبات اختيارية من �أ�صل  13متطلبا وهي:
عمارة فل�سطينية ،والحفاظ المعماري ،والعمارة في
العالم الإ�سالمي ،وعمارة طبيعة ،وتعادل � 8ساعات
معتمدة ،ويتوقع �أن يدر�س الخريج الواحد �أحدها،
فيكون المجموع � 14ساعة معتمدة من �أ�صل 132
بن�سبة  %11من �صفحة ق�سم الهند�سة المعمارية
بجامعة النجاح الوطنية ( .)2016ويالحظ التقارب
في الن�سبتين في الجامعتين.
ومن خالل و�صف الم�ساقات في الجامعة
الأردنية لق�سم العمارة ،وجد �أن الم�ساقات الإجبارية
التي تتعر�ض للعمارة التراثية هي :تاريخ ونظريات
العمارة  ،3تاريخ ونظريات العمارة المعا�صرة،
التخطيط الح�ضري  ،2وتعادل � 8ساعات معتمدة.
وبع�ض الم�ساقات االختيارية وهي :الت�صميم
الح�ضري ،الحفاظ على البيئة التراثية ،عمارة
محلية ،ويتوقع �أن يدر�س الخريج اثنتين منها
وتعادل � 6ساعات معتمدة ،فيكون المجموع � 14ساعة
معتمدة من �أ�صل  124بن�سبة �(%11.3صفحة ق�سم
الهند�سة المعمارية بالجامعة الأردنية .)2016 ،و�أما
في ق�سم العمارة بجامعة ع ّمان الأهلية فوجد �أن
الم�ساقات الإجبارية التي تتعر�ض للعمارة التراثية

هي :تاريخ الفن والعمارة ( 3عمارة �إ�سالمية)،
الحفاظ المعماري والترميم ،والعمارة الم�ستدامة
والخ�ضراء وتعادل � 9ساعات معتمدة �ضمن
الم�ساقات الإجبارية .وبع�ض الم�ساقات االختيارية
وهي :العمارة المحلية والإقليمية ،ن�شوء المدن
وتطورها ،ويتوقع �أن يدر�س الخريج �أحدها وتعادل
� 3ساعات معتمدة؛ فيكون المجموع �12ساعة معتمدة
من �أ�صل  106بن�سبة �(%11.3صفحة ق�سم الهند�سة
المعمارية بجامعة ع ّمان الأهلية.)2016 ،
ومن خالل و�صف الم�ساقات في م�سار الت�صميم
الداخلي في الجامعة الأردنية ،وجد �أن الم�ساقات
الإجبارية التي تتعر�ض للعمارة التراثية هي:
تاريخ الت�صميم الداخلي ،وت�صميم الأثاث ،وتاريخ
الفنون الإ�سالمية وتعادل � 9ساعات معتمدة.
وال يوجد �أي منها �ضمن الم�ساقات االختيارية؛
فيكون المجموع � 9ساعات معتمدة من �أ�صل 81
بن�سبة �( %11.1صفحة م�سار الت�صميم الداخلي في
الجامعة الأردنية .)2016 ،و�أما في ق�سم الت�صميم
الداخلي بجامعة ع ّمان الأهلية ،فوجد �أن للم�ساقات
التي تتعر�ض للعمارة التراثية وطراز �إ�سالمي هي:
ت�صميم الأثاث ،تاريخ الت�صميم الداخلي ،الت�صميم
الداخلي ال�سكني ،وتعادل � 9ساعات معتمدة من
�ضمن الم�ساقات الإجبارية .وبع�ض الم�ساقات
الم�ساندة الإجبارية وهي :تاريخ الفن الإ�سالمي
وتعادل � 3ساعات معتمدة .واليوجد �أي منها �ضمن
الم�ساقات االختيارية .فيكون المجموع �12ساعة
معتمدة من �أ�صل  97بن�سبة �( %12.4صفحة ق�سم
الت�صميم الداخلي بجامعة ع ّمان الأهلية.)2016 ،
ويالحظ ب�شكل عام �أن ن�سب الم�ساقات التي
تتعر�ض في و�صفها للعمارة التراثية من مجمل
م�ساقات التخ�ص�ص تقارب  ،%11وال �شك �أن هذه
الن�سبة هي م�ؤ�شر يدلل على احتواء بع�ض الم�ساقات
للعمارة التراثية في محتواها ،وال يعطي فكرة عن
مقدار وقوة هذا الكم في الم�ساق ،ومدى ت�أثيره
على الطلبة في م�شاريعهم؛ ولذلك كان ال بد من
ا�ستخدام �أدوات �أخرى.

جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة ،ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية ،املجلد ( )21العدد

البلقاء للبحوث والدرا�سات

100

جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة ،ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية ،املجلد ( )21العدد

تحليل م�شاريع التخرج
تم التوا�صل مع العديد من الجهات للو�صول �إلى
م�شاريع التخرج ولكن كان هناك �صعوبة في الو�صول
�إلى معلومات مت�شابهة من جميع الجامعات ،وفيما
يلي تف�صيل لذلك:
في فل�سطين :ا�ستنادا �إلى م�شاريع التخرج في
الجامعة الإ�سالمية للأعوام ،2014 ،2015 ،2016
كانت النتيجة وجود م�شروعين من �أ�صل 16م�شروعاً
لعام  2016تحتوي على �أفكار وعنا�صر ذات عالقة
بالعمارة التراثية بن�سبة  %12.5وم�سمياتها:
تخطيط وت�صميم جامعة الإ�سراء ،ومركز ثقافي
عثماني فل�سطيني ،وهناك ثالثة م�شاريع من �أ�صل
 19م�شروع لعام  2015تحتوي على �أفكار وعنا�صر
ذات عالقة بالعمارة التراثية بن�سبة  ،%15.7ومما
يلفت االنتباه �أن م�سميات هذه الم�شاريع ت�ستدعي
ا�ستخدام العمارة التراثية وهي :مجمع التاريخ
والتراث الفل�سطيني ،ومجمع �سفارة فل�سطين
في جمهورية ت�شيلي ،وقد احتوى على رموز من
العمارة الفل�سطينية والت�شيلية (�شكل ،)5والثالث

(2018 )2

كان م�سماه تخطيط وت�صميم مجمع وزارات قطاع
غزة بهوية �إ�سالمية وفكر معا�صر ،حيث ا�ستوحيت
الفكرة التخطيطية من العمارة الإ�سالمية �إال �أن
الواجهات ا�شتملت على م�ساحات زجاجية وا�سعة
تحاكي العمارة الحديثة ،وفي عام  2014كان هناك
م�شروعان من �أ�صل  19م�شروعاً ،وكان م�سمى
�أحدهم تطوير وت�أهيل مركز مدينة غزة ،وهو في
موقع البلدة القديمة للمدينة ،بينما الثاني كان
ا�سمه مجمع القيروان للعلوم المعمارية وكانت
المباني ذات طابع يحاكي مالمح العمارة التراثية
في تون�س .وهكذا نرى �أن ن�سبة الم�شاريع ذات
العالقة بالعمارة التراثية للعامين ي�ساوي ،%12.9
وهي ن�سبة قليلة �إذا ما قورنت بن�سب الم�شاريع التي
تعتمد الخطوط االن�سيابية للم�ساقط والكتل �أو
الخطوط المنك�سرة .وفي جامعة النجاح الوطنية
وجد �أن هناك م�شروعين ا�شتمال على �أفكار وعنا�صر
ذات عالقة بالعمارة التراثية وهما :مركز حرفي،
ومتحف الفن الإ�سالمي بن�سبة  %4للعام 2016
(جدول .)3

�شكل  .5منظور لأحد المباني في م�شروع مجمع �سفارة فل�سطين في جمهورية ت�شيلي

في المملكة الأردنية الها�شمية :ا�ستنادا النتيجة وجود م�شروع واحد فقط من �أ�صل 25
�إلى م�شاريع التخرج في ق�سم هند�سة العمارة م�شروع بن�سبة  %4وم�سماه :بوابة مدينة ال�سلط
بجامعة ع ّمان الأهلية للعام الدرا�سي 2014كانت (�شكل.)6
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�شكل  .6بوابة م�شروع مدينة ال�سلط

وفي عام  ،2015كانت النتيجة وجود �أربعة
م�شاريع تحتوي على �أفكار وعنا�صر ذات عالقة
بالعمارة التراثية من �أ�صل  46م�شروعاً بن�سبة
 %8.8وم�سمياتها :مركز البحوث والدرا�سات
الإ�سالمية ،ومركز ثقافي �إ�سالمي م�سيحي،
والمركز الثقافي الإ�سالمي ،ومجل�س الأمة
الأردني� .أما بالن�سبة لق�سم الت�صميم الداخلي،

فتبين �أنه خالل عامي  ٢٠١٤و ٢٠١٥اليوجد �أي
م�شروع له عالقة بالعمارة التراثية ،وفي عام
 2016فهناك م�شروعان من �أ�صل  32م�شروعا
يحتويان على عنا�صر لها عالقة بالعمارة
التراثية والطراز الإ�سالمي بن�سبة ( % 6.3جدول
 ،)3وم�سميا الم�شروعين :ت�صميم ق�صر الملك
ح�سين للم�ؤتمرات ،ومجل�س الأمة الأردني.

جدول  .3تحليل م�شاريع التخرج
ا�سم اجلامعة

ن�سبة امل�شاريع املت�أثرة باملوروث الثقايف

عدد م�شاريع التخرج
2016

2015

2014

2016

2015

2014

اجلامعة الإ�سالمية بغزة

*16

*19

*19

12%

15.7%

10.5%

جامعة النجاح الوطنية

43

54

-

4%

-

-

جامعة ع ّمان الأهلية :ق�سم العمارة

46

25

-

4%

%8.8

-

جامعة ع ّمان الأهلية :ق�سم الت�صميم الداخلي

32

32

33

6.3%

0%

0%

*م�شاريع التخرج تتكون من مجموعات من  4-3طالب
_ :لم نتمكن من الو�صول لمعلومات حولها

والم�شاريع المعمارية التي لها عالقة بالعمارة
التراثية قليلة؛ فهذا �أدى �إلى ندرة م�شاريع ت�صميم
داخلي ذات عالقة بالموروث الثقافي .وم�شاريع
الت�صميم الداخلي التي ا�ستخدمت عنا�صر
تراثية تحتوي على عنا�صر تراثية كالأقوا�س،
كما ركزت على الزخارف الإ�سالمية بحيث تعك�س
الهوية الثقافية .ونظراً لقلة اهتمام الطلبة في
م�شاريعهم بمفردات العمارة التراثية؛ فقد كانت
اال�ستبانة ك�أداة ثالثة تو�ضح ر�أي عينة ع�شوائية
من الخريجين والخريجات الأكثر حداثة لمزيد
من التو�ضيح والتف�سير.

وب�شكل عام ،فقد ا�شتملت الم�شاريع ذات العالقة
بالتراث على العنا�صر التراثية التالية :الأقوا�س،
القباب ،والزخارف ،والأروقة ،والإيوانات ،والأفنية
الداخلية ،ويالحظ قلة اهتمام الطلبة بمفردات
العمارة التراثية في م�شاريعهم ،وفي المقابل
ف�إن المتابع لهذه الم�شاريع يجد توجها وا�ضحا
نحو الحداثة بخطوطها االن�سيابية المنحنية،
والجدران المائلة ،والم�ساحات الزجاجية الوا�سعة،
وغيرها؛ وهذا يفقدها المحلية والهوية .وفي
م�شاريع الت�صميم الداخلي ،فقد كان من ال�صعوبة
�إدخال عنا�صر تراثية لأن الت�صميم الداخلي ال بد
�أن يحاكي ت�صميم العمارة الخارجية ،وحيث �أن
�أغلب الم�شاريع المعمارية كانت تواكب الحداثة ،تحليل اال�ستبانة
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ا�ستهدفت اال�ستبانة فئة خريجي �أق�سام
العمارة والت�صميم الداخلي من عام 2010
حتى عام  ،2016وفيما يلي تحليل لفقرات
اال�ستبانة الأربع:
�أ -تحليل المعلومات ال�شخ�صية :تنوعت
الإجابات بين الذكور والإناث فكان عدد الإناث
( ،)171بينما عدد الذكور( ،)65وهذا يعك�س
واقع �أق�سام العمارة في الجامعات .وكان عدد
الإجابات الأكثر من الجامعة الإ�سالمية بغزة
( ،)89ثم الجامعة الأهلية بعمان (� ،)68أما
جامعة النجاح فكان العدد ( )41والجامعة
الأردنية (� .)38أما عدد �سنوات العمل فكانت
(� )139إجابة ل�سنوات عمل �أقل من �سنتين،
و(� )52إجابة ل�سنوات عمل �أكثر من �سنتين
�إلى �أربع �سنوات ،ثم(� )45إجابة ل�سنوات عمل
�أكثر من �أربعة �إلى �ست �سنوات.

ب -تحليل الثبات لفقرات الأ�سئلة الثاني
والثالث والرابع :تم ا�ستخدام معامل
كرونباخ الفا لبنود الأ�سئلة الثاني والثالث
والرابع لقيا�س الثبات ،وكانت قيمها لهم على
التوالي 0.9 ،0.799 ،0.71:وكلها �أكبر من
0.7؛ مما يدلل على ثبات �أداة القيا�س لكل
فقرات الأ�سئلة ،كما يظهر في جدول (.)4
جدول .4معامل كرون باخ �ألفا
رقم ال�س�ؤال

عدد العنا�صر

معامل كرون باخ �ألفا

1

11

.7150

2

9

0.799

3

21

0.908

ج -تحليل فقرات ال�س�ؤال الثاني :يظهر جدول
( )5مدى ت�أثر الطلبة في ت�صميم م�شاريعهم
«خالل فترة درا�ستهم �أو بعد تخرجهم-

(2018 )2

بالموروث الثقافي المعماري ،وقد ح�صلت
البنود التالية على �أعلى المتو�سطات« :ت�ؤيد
الحفاظ على المباني التراثية المحلية»
بمتو�سط « ،4.6العمارة التراثية عمارة
جميلة» بمتو�سط  ،3.4و«تحب االطالع على
م�شاريع تراثية» بمتو�سط  .4.1وقد و�ضح
التردد في بنود «الحداثة قللت الحاجة �إلى
المفردات التراثية» ،و«حر�صت على ا�ستخدام
المفردات التراثية في م�شروعك التخرج
في البكالويو�س» ،ويبدو وا�ضحاً احترامهم
للموروث الثقافي الموجود من خالل الحفاظ
عليه ،واعتبار العمارة التراثية جميلة ت�ستحق
الم�شاهدة ،لكن عندما ارتبط البند با�ستخدام
العمارة التراثية في ت�صميماتهم فقد كان
الت�أييد �أقل ،وكانت القناعة ب�أن ا�ستخدام
العمارة التراثية يتعار�ض مع الإبداع بمتو�سط
مرتفع ن�سبياً ( ،)3.75لكنهم في نف�س الوقت
يعتبروا ا�ستخدامها م�صدر قوة للم�شاريع
بنف�س المتو�سط؛ مما يدل على �أن ا�ستخدام
الموروث الثقافي يعتبر تحدياً كبيراً يتطلب
تطويع وقولبة الموروث الثقافي ليواكب
الحداثة ،وقد يعتبر البع�ض ذلك قمة الإبداع،
حيث �أكدت نتائج �أحد الدرا�سات ال�سابقة حول
�إحياء القيم المعمارية التراثية في العمارة
المحلية المعا�صرة «حالة درا�سية  -مدينة
غزة» ا�ستهدفت عينة من  45من الأكاديميين
والمهنيين (�صيدم� ،)2014 ،أن �أكثر من
 %80من العينة �أيدت �ضرورة تطبيق القيم
المعمارية التراثية التالية :الخ�صو�صية،
االحتياجات الوظيفية ،المعالجات البيئية،
القيم الدينية واالجتماعية ،درا�سة وظيفية
وت�شكيلية لالمتداد الم�ستقبلي ،التطور في
ا�ستخدام مواد البناء ،ا�ستخدام قيم جمالية
كالن�سب ،بينما وافق نحو  %50على ا�ستخدام
العنا�صر التراثية كالقو�س والقبة والم�شربية،
والعقود.
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جدول ()5
المتو�سطات واالنحراف المعياري لبنود ال�س�ؤال الثاني
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اجلملة
حر�صت على ا�ستخدام املفردات الرتاثية يف م�شروعك التخرج يف البكالويو�س.
تعترب املفردات الرتاثية م�صدر قوة للم�شاريع.
حتب االطالع على م�شاريع تراثية.
املفرداتالرتاثيةمنا�سبة مل�شاريعنااحلديثة.
العمارة الرتاثية عمارة جميلة.
تف�ضل ا�ستخدام م�ضمون العمارة الرتاثية �أكرث من ا�ستخدام مفرداتها.
لو �أُتيحت لك الفر�صة ،تف�ضل العي�ش يف بيت تقليدي.
ت�ؤيد احلفاظ على املباين الرتاثية املحلية.
العمارة الرتاثية حتمينا من �سيطرة العوملة على عمراننا.
التفكري يف الإبداع مينعك من ا�ستخدام العمارة الرتاثية.
احلداثة قللت احلاجة �إلى املفردات الرتاثية.

وبا�ستخدام  Tللفرق بين متو�سطي
مجتمعين وجد �أن المتو�سط لإجابات
جامعتي فل�سطين هو  ،3.9ولجامعتي الأردن
 ،3.7ووجد �أن  Tفي اختبار ليفين = ،3.176

املتو�سط
3.10

االنحراف
املعياري
1.19

3.77

.94

4.09

.86

3.43

.91

4.44

.73

3.90

1.00

3.44

1.30

4.60

.79

3.79

1.07

3.75

1.15

2.96

1.11

 ،Sig> 0.05مما يدلل على عدم وجود فروق
ذات داللة معنوية بين جامعات فل�سطين
والأردن عند م�ستوى معنوية  %5كما يظهر
في جدول (.)6

جدول ()6
للفرق بين متو�سطي مجتمعين

)(2-tailed

Sig.

002.

df
182.758

t

Sig.

3.176

كذلك بتطبيق اختبار التباين بين مجموعات
 ،ANOVAوجد �أن قيمة �إح�صاء ليفين
= ،1.273و�أن قيمة  Sig = .055وهي �أكبر
من 0.05؛ مما يدلل على عدم وجود فروق في
مدى ت�أثر الطلبة في ت�صميم م�شاريعهم خالل
فترة درا�ستهم �أو بعد تخرجهم بالموروث الثقافي
المعماري يعزى لعدد �سنوات العمل بعد التخرج.
د .تحليل فقرات ال�س�ؤال الثالث :يظهر
جدول (� )7أن �أكثر الأمور التي تركز عليها
العملية التعليمية في الجامعات هي :التركيز
على ا�ستخدام ت�صميم ينا�سب احتياجات
الم�ستخدم والتي �أظهرت �أعلى متو�سط بين

F
Equal variances not assumed

الإجابات وهي  ،4.2بالإ�ضافة �إلى التركيز على
ت�صميم ينا�سب ظروف الموقع بمتو�سط ،4
ومالءمة الت�صميم للمناخ المحلي بمتو�سط
 .3.9وبذلك يظهر �أن الجامعات تعطي
�أهمية كبرى لأ�سا�سيات الت�صميم من الناحية
الوظيفية ،وظروف الموقع ،والمناخ� .أما فيما
يخ�ص بندي ا�ستخدام عنا�صر وم�ضامين
تراثية فح�صلت على �أقل متو�سط وهو 3.4
وهو قليل ن�سبياً ،وهو يتفق مع ت�ضا�ؤل ن�سب
ا�ستخدام هذه المفاهيم التراثية في تحليل
م�شاريع التخرج ويف�سره ،كما يدلل على
عدم تركيز العملية التعليمية على �إدراج
الموروث الثقافي �ضمن العملية الت�صميمية
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ب�شكل كبير .وقد وافقت ن�سبة عالية على
�أن هناك تنويع بين الخيارات المعرو�ضة
في البنود ال�سابقة ح�سب نوع الم�شروع،
وهذا يتفق مع ما ظهر في تحليل ارتباط

(2018 )2

م�سميات م�شاريع التخرج بالعمارة التراثية
كالمتحف الإ�سالمي ومركز حرفي ومجمع
وزارات ومجل�س الأمة.

جدول ()7
المتو�سطات واالنحراف المعياري لبنود ال�س�ؤال الثالث
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اجلملة
ا�ستخدام ت�صميم ينا�سب ظروف املوقع.
ا�ستخدام ت�صميم ينا�سب احتياجات امل�ستخدم.
ا�ستخدام ت�صميم ينا�سب قيمنا االجتماعية والثقافية.
ا�ستخدام ت�صميم فيه تقليد لأفكار حديثة مبدعة.
البعد عن امل�ألوف ،والتوجه نحو التجديد.
مالءمة الت�صميم للمناخ املحلي.
ا�ستخدام بع�ض عنا�صر العمارة الرتاثية يف الت�صميم.
ا�ستخدام م�ضمون العمارة الرتاثية يف الت�صميم.
هناك تنويع بني اخليارات املعرو�ضة يف البنود ال�سابقة ح�سب نوع امل�شروع.

ج.تحليل فقرات ال�س�ؤال الرابع:
يظهر جدول (� )8أن �أكثر العوامل الم�ؤثرة
على على اختيار الطلبة لأفكار الت�صميم والطراز
لم�شاريعهم هي :تلبية احتياجات الم�ستخدم
والتي ح�صلت على �أعلى متو�سط ( ،)4.3بالإ�ضافة
�إلى التال�ؤم مع ظروف الموقع ،وكالهما من
�أ�س�س الت�صميم المعماري ب�شكل عام ،وتالهما
عامال االطالع على م�شاريع عالمية وعربية
على الإنترنت ،وتطبيق مفاهيم الإبداع والتميز
واالبتكار ،وهذان يرتبطان بمفهوم الحداثة
وب�أثر العولمة على مخرجات العملية التعليمية،
ووا�ضح اهتمام الم�صممين بالح�صول على
�إعجاب الآخرين والذي يتمثل في الح�صول على
تقيمات عالية للم�شاريع في مرحلة الدرا�سة،
والح�صول على ر�ضا الزبائن في مرحلة العمل.
�أما العامالن :ا�ستخدام بع�ض عنا�صر العمارة
التراثية ،وا�ستخدام م�ضمون العمارة التراثية

املتو�سط
4.03

االنحراف
املعياري
.78

4.23

.79

3.75

.93

3.56

.94

3.71

.99

3.94

.92

3.40

.95

3.43

.96

3.91

.84

من العوامل فكان ن�صيبهما �أقل في الت�أثير
بمتو�سطين  ،3.2 ،3.1وهذا يبين �أن الموروث
الثقافي مهم�ش من الناحية التطبيقية من قبل
المعماريين والم�صممين حديثي التخرج.
وقد تم ا�ستخدام التحليل العاملي لتقليل
العوامل والكت�شاف العالقات بينها ،وفي اختبار
 Kaiser-Meyer-Olkinالذي يقي�س مدى
منا�سبة العينة كان الرقم عالياً ( ،)0.883كما
كانت قيمة Bartlett’s test of Sphericity
ذات معنوية عالية ( ،)p=.000وقد كانت
المكونات ذات قيمة ت�ساوي واحد �أو �أكثر �أربعة،
وهي تو�ضح  %54.4من االختالف.
وق����د ت���م ت���دوي���ر ث�لاث��ة ع���وام���ل ف���ي ط��ري��ق��ة
 ،Varimaxول����م ي��ت��م ا���س��ت��ث��ن��اء �أي ع��ام��ل لأن
جميع القيم تزيد عن  ،0.3وت��م تلخي�ص البنود
ت��ح��ت ث�ل�اث ع��وام��ل �أو م���ح���اور .ال��م��ح��ور الأول
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وي�������ش���م���ل :ت��ط��ب��ي��ق م��ف��اه��ي��م الإب���������داع وال��ت��م��ي��ز
واالبتكار ،ومراعاة الق�ضايا البيئية ،واال�ستفادة
م��ن التكنولوجيا ال��ح��دي��ث��ة ،وتلبية احتياجات
ال��م�����س��ت��خ��دم ،وت��ط��ب��ي��ق م��ف��اه��ي��م اال���س��ت��دام��ة في
ال��ع��م��ارة ،وال��ت�لا�ؤم م��ع ظ��روف الموقع  ،والبعد
ع���ن ال���م����أل���وف ،وال��ت��وج��ه ن��ح��و ال��ت��ج��دي��د ،وه��ي
تتعلق بمفاهيم �أ�سا�سية ف��ي ال��ع��م��ارة وبق�ضايا
الحداثة ،و�أما البنود تحت المحور الثاني فهي:
الحفاظ على الهوية الثقافي ،واالرتباط النف�سي
والعاطفي بالعمارة التراثية ،وا�ستخدام بع�ض
عنا�صر العمارة التراثية ،وا�ستخدام بع�ض عنا�صر
العمارة التراثية ،والتنويع بين الحداثة والعمارة
ال��ت��راث��ي��ة ح�����س��ب ن���وع ال��م�����ش��روع ،وال���ت���واف���ق مع
القيم االجتماعية والثقافية المحلية ،والأن�شطة
ال��ج��ام��ع��ي��ة ك���ال���م���ع���ار����ض وال������زي������ارات ل��ل��م��راك��ز
ال��ث��ق��اف��ي��ة وغ��ي��ره��ا .وه���ي تتعلق ب����أم���ور ال��ت��راث

والهوية ،مما ي�ؤكد على قيمة هذه العوامل في
العملية الت�صميمية وهذا ال يتفق كثيراً مع �آراء
المعماريين والم�صممين ف��ي ت���أي��ي��د ا�ستخدام
العمارة التراثية في ت�صميماتهم في �إجاباتهم
ع��ل��ى ب��ن��ود ال�����س���ؤال ال��ث��ان��ي ف��ي اال���س��ت��ب��ان��ة ،و�أم���ا
البنود تحت المحور الثالث فهي� :أفكار وتوجهات
ال��م�����ش��رف ع��ل��ى م�����ش��روع ال���ت���خ���رج ،و���ش��خ�����ص��ي��ات
المدر�سين في م�ساقات التخ�ص�ص و�إر�شاداتهم،
واالط��ل��اع ع��ل��ى م�����ش��اري��ع ع��ال��م��ي��ة وع��رب��ي��ة على
الإنترنت ،و�أفكار ت�صميمية لأ�شهر المعماريين،
وال��ح�����ص��ول ع��ل��ى �إع���ج���اب الآخ���ري���ن ب��ال��م�����ش��روع،
وا���س��ت��خ��دام ت�صميم ف��ي��ه تقليد لأف���ك���ار حديثة
تراها مبدعة ،وم�ساقات التخ�ص�ص التي در�ستها
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ،وه���ي تتعلق بالعملية التعليمية
وتوجيهاتها �إلى حد كبير.
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جدول ()8
متو�سطات الإجابات لبنود ال�س�ؤال الرابع ونتائج تدوير التحليل العاملي
الرقم يف
اال�ستبانة
7
6
9
12
8
11
17
20
19
15
16
18
13
21
3
2
4
5
10
14
1

البنود
تطبيق مفاهيم الإبداع والتميز واالبتكار.
مراعاة الق�ضايا البيئية.
اال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة.
تلبية احتياجات امل�ستخدم.
تطبيق مفاهيم اال�ستدامة يف العمارة.
التال�ؤم مع ظروف املوقع.
البعد عن امل�ألوف ،والتوجه نحو التجديد.
احلفاظ على الهوية الثقافية.
االرتباط النف�سي والعاطفي بالعمارة الرتاثية.
ا�ستخدام بع�ض عنا�صر العمارة الرتاثية.
ا�ستخدام م�ضمون العمارة الرتاثية.
التنويع بني احلداثة والعمارة الرتاثية ح�سب نوع امل�شروع.
التوافق مع القيم االجتماعية والثقافية املحلية.
الأن�شطة اجلامعية كاملعار�ض والزيارات للمراكز الثقافية وغريها.
�أفكار وتوجهات امل�شرف على م�شروع التخرج.
�شخ�صيات املدر�سني يف م�ساقات التخ�ص�ص و�إر�شاداتهم.
االطالع على م�شاريع عاملية وعربية على الإنرتنت.
�أفكار ت�صميمية لأ�شهر املعماريني.
احل�صول على �إعجاب الآخرين بامل�شروع.
ا�ستخدام ت�صميم فيه تقليد لأفكار حديثة تراها مبدعة.
مساقات التخصص التي درستها في الجامعة.

املتو�سط
4.01
3.84
3.91
4.31
3.67
4.01
3.85
3.37
3.39
3.12
3.25
3.74
3.71
3.10
3.24
3.37
4.05
3.86
3.80
3.43
3.11

االنحراف
املعياري
.90
.89
.92
.77
.99
.82
.91
1.12
1.02
.94
.97
.97
.94
1.10
1.17
1.09
.86
1.00
.99
.93
.98

العامل 1

العامل2

.726
.717
.705
.702
.678
.609
.608

العامل
3

.790
.783
.782
.756
.613
.545
.534
.776
.709
.698
.626
.601
.522
.520
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المناق�شة والتو�صيات
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن متو�سط الم�ساقات
التي تتعر�ض في و�صفها للعمارة التراثية حوالي
 %11من مجمل م�ساقات التخ�ص�ص ،مثل:
م�ساقات تخت�ص بالعمارة المحلية ،والعمارة
الإ�سالمية ،واال�ستدامة في العمارة المحلية؛
مما يدلل على االهتمام بالموروث الثقافي
من حيث المبد�أ في الخطط الدرا�سية ،حيث
�أن ن�سبة م�شاريع التخرج التي تهتم بمفردات
العمارة التراثية قليلة مقارنة بالم�شاريع التي
تهتم بمفردات تدلل على الحداثة؛ ويمكن �أن
يعزى ذلك للعملية التعليمية التي �أظهرت نتائج
اال�ستبانة �أنها تركز على �أ�سا�سيات الت�صميم
من :تلبية احتياجات الم�ستخدم ،وظروف
الموقع ،والمناخ �أكثر من االهتمام با�ستخدام
العنا�صر والم�ضامين التراثية ،كما �أن م�سميات
م�شاريع التخرج -التي ت�ستخدم مفردات العمارة
التراثية -ت�ستدعي ا�ستخدام العمارة التراثية،
وهذا يتفق مع ت�أييد ن�سبة عالية من الإجابات
على �أن التنويع ما بين ا�ستخدام كل من المفاهيم
التراثية والحديثة يعتمد على نوع الم�شروع.
و�أظهرت نتائج اال�ستبانة �أن العديد من
المعماريين والم�صممين يقدرون ويعرفون
�أهمية الموروث الثقافي ،و�أهمية الحفاظ عليه؛
للحفاظ على هوية المنطقة من غزو الحداثة
التي تواجه العالم ب�أ�سره .ومع اعتبارهم �أن
ا�ستخدام العمارة التراثية يتعار�ض مع الإبداع
الذي يحر�صون عليه -بن�سبة مرتفعة قلي ًال،
فهم �أقل حر�صاً على ا�ستخدام هذا الموروث في
م�شاريعهم وت�صميماتهم .وفيما يتعلق بمدى
ت�أثر الطلبة في ت�صميم م�شاريعهم -خالل فترة
درا�ستهم �أو بعد تخرجهم -بالموروث الثقافي
المعماري ،فلي�س هناك فروق ذات داللة معنوية
بين جامعات فل�سطين والأردن ،مما يدلل
على تقارب المناهج والعملية التعليمية ب�شكل
عام ،والأفكار لدى جيل الفئة الم�ستهدفة في
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البلدين .وكذلك لي�س هناك فروق تعزى لمتغير
عدد �سنوات العمل.
و�أظهرت الدرا�سة �أن من بين �أكثر العوامل
التي ت�ؤثر على اختيار العينة لأفكار م�شاريعهم
وطرازها االعتماد على الإنترنت؛ لالطالع على
الم�شاريع المعمارية الحديثة والتي تكون من
جميع �أنحاء العالم ،وهذا يظهر �أن دور العولمة
ومتطلبات الزبائن يوجه الطلبة لالبتعاد عن
ا�ستخدام الموروث الثقافي -التي حازت على قيمة
�أقل-رغم علمهم ب�أهميتها و�أهمية الحفاظ عليها
كموروث ثقافي والحفاظ على هوية المنطقة.
كما لخ�ص التحليل العاملي هذه العوامل �إلى
ثالث مجموعات :العملية التعليمية وتوجيهاتها،
والقيم التراثية ،والق�ضايا الأ�سا�سية في العمارة
والتجديد.
وبنا ًء على النتائج ال�سابقة العر�ض يمكن
ا�ستخال�ص التو�صيات التالية:
 مناق�شة �أهمية الحفاظ على الموروث التراثيالعمراني و�آليات تطبيق ذلك لوا�ضعي الخطط
الدرا�سية على م�ستوى المنطقة بحثياً وعملياً
وي�شتمل ذلك على و�ضع الحفاظ على المورث
الثقافي �ضمن �أهداف كثير من الم�ساقات.
 على �أق�سام العمارة والت�صميم الداخلي االهتمامبالموروث التراثي العمراني عملياً ولي�س
نظرياً فقط ،بالت�أكيد على ت�صميم عمران
يحترم الموروث التراثي العمراني في م�ساقات
الت�صميم من ال�سنوات الأولى لتر�سيخ هذا
المفهوم لديهم خالل فترة درا�ستهم.
 �أن يرتبط مفهوم الإبداع واالبتكار بالموروثالتراثي العمراني ،و�أال يقت�صر على ا�ستخدام
مفردات العمارة الحديثة التي ال ينا�سب بع�ضها
بيئتنا العربية.
 ت�شجيع ا�ستخدام الموروث التراثي العمرانيفي م�شاريع التخرج للت�أكيد على الهوية
العربية لتكون التجربة النهائية في المرحلة
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التعليمية لجزء من الطالب دافعاً للجميع على
ا�ستلهامها خالل مرحلة العمل المهني.
 ن�شر الوعي المعماري والت�أكيد على الموروثالتراثي والحفاظ على الهوية المعمارية،
وذلك من خالل المحا�ضرات واللقاءات مع
المخت�صين من المعماريين والم�صممين
الداخليين وطلبة الأق�سام المعمارية؛ مما
ي�ؤكد ويحافظ على هوية المنطقة من خالل
ما يقدموه من �أعمال معمارية.

المراجع العربية
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